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This paper analyzes the roles of doctors in Maupassant’s novel 
Mont-Oriol. In 19th century France, natural hot springs and the practice 
of medicine were inextricably linked. During this unique period, as 
described in Maupassant’s Mont-Oriol, many doctors in France treated 
their patients in spas and natural hot springs. In Part One, the doctors in 
this context were dedicated to their patient’s health initially; however 
they ultimately became more interested in material pursuits. In Part 
Two, the roles of doctors appeared to change somewhat. While doctors, 
in general, still seemed to place a great emphasis on making money, 
two of the main characters who were doctors, began to develop their 
religious faiths and pursue love interests. At this stage, the drama which 
involves the doctors’ lives becomes somewhat of a parody. The doctors 
behave very hypocritically and have little regard for their patients. 
Through Maupassant’s humorous descriptions, readers of Mont-Oriol 
can gain a satirical look at what life may have been like for doctors in 
19th century France. 
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1.  はじめに 
モーパッサンの作品は小・中編が多く、長編は 1883 年に書かれた『女の一生』を
はじめとして、死の 3年前の 1890年に書かれた最後の『我らの心』を含めて 6編し




は『ベラミ』に次ぐ 3 番目の長編であり、19 世
紀に飛躍的に発展をとげた温泉保養地が舞台となっている。モーパッサンにとって温
泉保養地は馴染みの場所であり、彼は療養のため 1883 年 8 月初旬、1885 年の 8 月、





















悪化によって 1887 年 11 月 4 日にアルジェリアのリザのハマームに滞在するなど、









































































































































































さて、第 2 部は第 1 部から 1 年の月日がたった時点から始まる。新たにできた温
泉街はモントリオル温泉と名付けられ、立派なカジノや巨大な純白のホテルが出現し、
1年前と全く異なった様相を呈している19。しかし、第 2部の第 1 章でも、第 1部の











































































































































































































この場面は、第 1 部第 1 章とは対照的になっている。まず、第 1 章ではボヌフィー
ユ博士は彼女の不妊を治療したが、最終章では出産後の往診を申し出る。彼は新しい
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